


















A Study on the Effect and Practical Use of Own Environmental Management System
Junko ODA
Abstract 
　EcoAction 21（EA21）, one of certification-type environmental management system （EMS） in 
japan, was introduced to promote the environmental and economic effect in Kibi International 
University in May 2010. Environmental management activity by own declaration is being 
developed since a period of authentication registration for 4 years. The implementation system 
and the activity record were gathered about the EMS match built by EMS activity in Kibi 
International University from 2007 to 2017 by this research. It became clear that the system to 
wrestle the effective reduction about the item of environmental load （such as the consumption 
of electric power, fossil fuel, water and printing paper, and waste emission amount） was 
established. Also implementation circumstances of environmental education and environmental 
communication on the campus could be built.
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把握開始 3,062 169 66
2008
学長が全学のEA21
取り組みを表明 2,769 169 64









2011 EA21中間審査 2,012 154 62
2012 EA21更新審査 1,880 148 55










　 学部の新設データ把握 1,872 144 65
2015 　 　 　 1,873 143 68
2016 　 完成年度 　 1,851 143 64











2019 1,664 128 51
2020
2021 完成年度
































































































































































































































































































































































電力消費 2,924,476 kwh -4% 2,941,191 0.6 2,794,518 -4.4 2,793,465 -4.5 2,705,401 -7.5
化石燃料消費
(灯油･ガス） 4,919,987 MJ -4% 6,448,501 31.1 5,640,782 14.7 5,275,796 7.2 5,259,208 6.9
二酸化炭素 2)
排出量
1,955,525 kg-CO2 -4% 2,068,469 5.8 1,932,553 -1.2 1,907,388 -2.5 1,857,632 -5.0
水使用量 14,926 m3 -4% 17,895 19.9 14,510 -2.8 15,763 5.6 14,520 -2.7
廃棄物発生量 4)
(資源物を含まない)
54,879 kg -4% 52,038 -5.2 53,881 -1.8 47,899 -12.7 49,970 -8.9
印刷用紙














電力消費 3) 2,920,527 kwh -4% 2,710,272 -7.2 2,575,371 -11.8 2,595,616 -11.1 2,498,834 -14.4
化石燃料消費 3)
(灯油･ガス）
5,269,461 MJ -4% 4,637,373 -12.0 4,779,586 -9.3 4,921,902 -6.6 4,853,539 -7.9
二酸化炭素 2)
排出量
1,962,488 kg-CO2 -4% 1,806,689 -7.9 1,814,176 -7.6 1,835,560 -6.5 1,607,324 -18.1
水使用量 3) 26,448 m3 -4% 22,199 -16.1 22,613 -14.5 21,287 -19.5 19,171 -27.5
廃棄物発生量 4)
(資源物を含まない)
49,970 kg -4% 40,666 -18.6 38,038 -23.9 36,290 -27.4 35,405 -29.1
印刷用紙




2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
績実減削の荷負境環標目減削の荷負境環
位単目項荷負
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基準年度 2009 52,130 2,749 54,879 3,686 11,942 48 20 15,696 70,575 22 2,492
2010 49,840 2,198 52,038 3,118 12,616 20 19 15,773 67,811 23 2,233
2011 52,185 1,696 53,881 2,980 9,698 45 45 12,768 66,649 19 2,012
2012 46,890 1,009 47,899 2,940 5,290 35 25 8,291 56,190 15 1,880
（次の基準年度） 2013 48,535 1,435 49,970 3,207 6,030 34 56 9,326 59,296 16 1,806
2014 39,138 1,528 40,666 4,688 13,940 37 122 18,787 59,453 32 1,731
2015 36,170 1,878 38,048 4,830 17,340 36 90 22,296 60,344 37 1,662
2016 34,674 1,616 36,290 5,218 14,003 35 66 19,322 55,612 35 1,573
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2010年度 96 47 4,187 2,233 1.9
2011年度 100 73 3,598 2,012 1.8
2012年度 89 61 3,094 1,880 1.6
2014年度 74 69 2,201 1,872 1.2
2015年度 110 61 2,966 1,873 1.6
2016年度 136 76 3,040 1,851 1.6


















































質問1 システム,方針,目標 5 0 2
質問2 環境管理責任者の役割 5 1 1
質問3 環境負荷全般 5 1 1
質問4 電気使用量 6 1 0
質問5 CO2削減 4 1 2
質問6 水使用量 4 3 0
質問7 紙使用量 5 2 0
質問8 廃棄物 2 5 0
質問9 環境教育・研修 5 1 0
質問10 環境美化・喫煙 5 2 0
質問11 化学物質 5 0 1
質問12 是正処置の改善 6 1 0
2017年度
全学に占める評価数 57 18 7
全学に占める評価割合（％） 70％ 22％ 9％
参考
2016年度
全学に占める評価数 60 21 10
全学に占める評価割合（％） 66％ 23％ 11％






























































































13） 全国エコ大学白書2010，特定非営利活動法人エコリーグCampus Climate Change 実行委員会，2010年12月
14） 全国エコ大学白書2011，特定非営利活動法人エコリーグCampus Climate Change 実行委員会，2011年12月
15） 全国エコ大学白書2012，特定非営利活動法人エコリーグCampus Climate Change 実行委員会，2013年11月
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2012年8月11日
